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Abstract
Goal: Presentation of the current range of courses regarding communic-
ation at the five German educational institutions for veterinarymedicine.
Alina Pohl1
Luise Grace Klass1In addition to learning objectives and individual solutions, possible po-
tential for future developments are presented. Christin Kleinsorgen
2
Dora Bernigau3Methods: Interviews with communication educators at the five German
education institutions and subsequent synopsis. Birte Pfeiffer-Morhenn4
Results: To date, there are no binding education guidelines regarding
communication in veterinary medicine. Nevertheless, communication Stefan Arnhold
4
Marc Dilly4,5education has been introduced at all five education institutions, albeit
depth and formats vary considerably. The learning objectives are largely Christina Beitz-Radzio6
consistent and based on the recommendations for day-one-skills made
Sandra Wissing2by the European Association of Establishments for Veterinary Education.
Lena Vogt1Communication is not recognized as a fully-fledged subject in the cur-
ricula of any of the education institutions. All education institutions
clearly fall short of teaching the recommended 150 lecture hours.
MahtabBahramsoltani1
Conclusion: To ensure communication skills in veterinary medicine
graduates, binding education guidelines should be agreed upon. Com- 1 Freie Universität Berlin,
Department of Veterinary
Medicine, Berlin, Germany
munication education should be integrated into all veterinary curricula
as a fully-fledged subject with longitudinally increasing depth.
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Introduction
Early development of communication skills is a key com-
ponent to professional success in all veterinary fields [6].
However, communication education is not even men-
tioned in the Federal Ordinance for Licensing of Veterin-
arians in Germany (TAppV) [https://www.gesetze-im-
internet.de/tappv/index.html#BJNR182700006BJNE
000100000]. Nevertheless, the importance has been
recognized on a European level. The European Association
of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) lists
all competences that veterinary students should obtain
throughout their education in their “Day-One-Skills” [13].
Specific recommendations for communication skills have
been listed among them for some time. Ideally, veterin-
arians should be able to communicate with various parties
effectively. Aside from clients, they must be capable of
communicating with employees, colleagues, business
partners and the general public. Moreover, they must be
able to listen actively and provide relevant information
to a specific audience in a comprehensible manner.
As part of the “SOFTVETS”-project, ten specific fields that
veterinary students should obtain communication skills
in, were devised [27]. In addition to the aforementioned
competences, they explicitly list verbal, non-verbal and
paraverbal communication as well as structuring conver-
sations. Veterinarians must also be capable of showing
empathy, evince own weaknesses and limitations as well
as reflect on their own communication, to actively shape
it. Furthermore, veterinarians must be able to recognize
sensitive topics and act appropriately. In turn, the neces-
sary competences lay the basis for achieving these
learning goals [7], [13], [26], [28]. However, German
education institutions are yet to publish uniform learning
objectives [32].
The demands of the veterinary profession result in a duty
to implement communication education in the veterinary
curriculum, which is also a requirement for successful
accreditation of the veterinary education institutions.
Since specific communication skills are not yet an expli-
citly named requirement [13], veterinary education insti-
tutions that imply communication teaching have been
accredited.
Nevertheless, some European countries have already
established (longitudinal) communication education [20],
[23], [34], [39]. Communication is taught at almost all
veterinary education institutions throughout the United
Kingdom and North America, as required by their accred-
itation rules [2], [20], [34]. Moreover, communication
has been named as a professional competence by the
Roadmap North American Veterinary Medical Education
Consortium (NAVMEC) [1]. Many studies have investigated
this issue and underline the importance for the acquisition
of communication skills for veterinarians [24], [25], [30],
[31], [37]. Professional success as a veterinarian greatly
correlates with own communication skills [4]. Communic-
ation skills have significant influence on client satisfac-
tion, therapy compliance, the related consultation out-
come and not least on the veterinarian’s job satisfaction
[24], [37], [38]. Yet, communication education is not a
compulsory part of veterinary education in Germany.
Hence, the professional education of future veterinarians
and accepting the significance of communication skills
lies in the hands of the education institutions [28]. To
embrace the responsibility for communication education
in veterinary medicine in Germany, a pan-university
working group was founded by the German Veterinary
Society’s (DVG) specialist group for didactics and commu-
nication, the Committee for Veterinary Medicine of the
Society forMedical Education (GMA) and the Competence
Centre for E-Learning, Didactics and Education Research
in Veterinary Medicine (KELDAT). The working group held
an open workshop at the DVG Congress 2015, during
which the first draft of a model curriculum for the longit-
udinal implementation of communication education was
developed. The group concluded that three requirements
needed to be met:
• explicit recognition of communication as a fully-fledged
subject in the TAppV
• reduction or integration of other subjects to allow time
to teach communication skills, and
• a continuously increased depth of teaching to enhance
communication skills throughout the degree program.
Furthermore, a list of learning objectives was devised:
Veterinarians should learn to foster a relationship with
various conversation partners, structure a conversation,
obtain information and present it comprehensibly.
Moreover, they should be capable of giving and receiving
feedback. In addition, they should know and be able to
apply strategies to communicate effectively in difficult
situations. Teaching the basics of communication was
also included as a learning objective. The definitions and
various levels of expression should be known, and stu-
dents should be able to apply differentmodels of commu-
nication. Furthermore, the necessary competences of
communication educators were defined. Lastly, specific
plans for the implementation of communication educa-
tion, time scale, timing within the curriculum as well as
suitable examination formats were discussed [26]. Since
the TAppV has not been changed with regard to commu-
nication education since the workshop in 2015, the re-
sponsibility for this subject depends entirely on the edu-
cation institutions or rather on motivated individuals
among the veterinary lecturers.
This article depicts the status quo on communication
education at veterinary education institutions in Germany
(Freie Universitaet Berlin, Justus-Liebig-Universitaet
Giessen, University of Veterinary Medicine Hannover,
Foundation, Leipzig University, Ludwig-Maximilians-Uni-
versitaet Munich). In addition to learning objectives and
individual solutions, the potential for further develop-
ments are elaborated.
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Method
A three-step process was used to obtain an overview of
the status quo of communication education at all five
veterinary education institutions. First, communication
educators from all institutions were asked if they were
interested in participating as an author in this article.
Those known personally to the initiators were contacted
via telephone and invited to include additional commu-
nication educators as potential authors. Next, all authors
filled out a qualitative questionnaire, which included the
following questions regarding communication education
at their institution:
• Which teaching formats are used?
• What content is taught using these teaching formats?
• What are the learning objectives?
• Who participates in the teaching formats?
• How many hours are taught?
• Is there an examination? If so, what format is used
(summative/formative)?
The results of this study were then summarized in a table.
Finally, authors discussed future perspectives in a written
exchange and summarized the consequent consensus.
Results
The summarized overview of teaching formats, course
content and learning goals at the five German veterinary
education institutions in attachment 1 shows that, while
the formats and extent of communication education vary
significantly, the learning objectives are largely the same
(see table 1, table 2, table 3, table 4, table 5). All educa-
tion institutions have integrated communication education
as best they can, given their respective structure and
existing system. In doing so, the initiation and establish-
ment of teaching formats beyond extracurricular classes
was achieved to varying degrees through third-party fun-
ded projects atmost education institutions. Nevertheless,
communication skills have been and are implicitly taught,
although communication education has not been explicitly
included, for instance through observational learning [41]
and are still a part of other examinations [10]. The TAppV
enables veterinary education institutions to design and
test their own curricula or practice their own interpretation
of the education regulations to improve veterinarymedical
education (§3 Trial clause [Erprobungsklausel]). Based
on this, lecture hours of existing classes were reallocated
in favour of communication education. In Berlin, Giessen
and Hannover, basic theoretical education is compulsory
for all students in the first or second semester (see at-
tachment 1 and table 1, table 2, table 3). For this pur-
pose, four hours of the lecture series veterinary profes-
sional studies were dedicated to communication educa-
tion in Giessen and Hannover. These veterinary profes-
sional studies class in Leipzig, however, has been used
to improve business administration skills. In Berlin, a
blended-learning course is used to provide the theoretical
basis. The course was developed as part of the restruc-
turing of interdisciplinary lectures, which was achieved
through the QuerVet project [12]. Hence, the hours for
this compulsory class originated from interdisciplinary
lectures. According to the TAppV, students should take a
total of 196 hours of interdisciplinary lectures over the
course of multiple semesters. They are meant to be fo-
cused on interdisciplinary content and tasks relevant to
clinical practice. Therefore, it became possible to imple-
ment one weekly lecture hour (0.5 ECTS) for communica-
tion education into the existing curriculumwithout increas-
ing the number of compulsory lecture hours for students.
Furthermore, students in Berlin, Giessen, Hannover and
Munich have to exercise conversation skills in small
groups as part of the practical year (semesters 9-10),
and additionally as part of the clinical propaedeutics class
in Giessen (see table 1, table 2, table 3 and table 5). This
training starts with a theoretical introduction and is fol-
lowed by practicing conversation skills in different settings
as well as group feedback. In addition, a large part of
communication education at all five education institutions
is offered through extracurricular classes with foci ranging
from theoretical basics to practical conversation exercises
for different situations and subsequent peer feedback.
Furthermore, Hannover, Leipzig andMunich offer commu-
nication education as a skills lab station (see table 3,
table 4, table 5). The Communication Day is an additional
voluntary educational offer to students in the fifth
semester in Berlin, during a project week (see table 1).
After a brief theoretical input, students can practice their
communication skills in various scenarios in small groups
and receive peer feedback.
To provide the theoretical basis for communication, all
veterinary education institutions employ the Four-sides
model by F. Schulz von Thun [36]. Furthermore, Berlin,
Hannover, Leipzig and Munich use the transactional
analysis by Berne [5], while Hannover and Munich use
the Eisberg-model [16], Giessen and Munich include the
Shannon-Weaver-model [33] and Giessen also uses
Geisser’s communication model [21]. The Calgary-Cam-
bridge Observation Guide is used to structure veterinary
conversation in Berlin, Giessen, Hannover and Leipzig
[19]. In Giessen and Munich, the conversation model by
Rogers [40] and the 5-why-method [21] are used addition-
ally. Dealing with difficult conversation settings is ad-
dressed through the SPIKES model in Giessen and Han-
nover [8]. In addition, the CALM model [35] is used in
Giessen, while the WWSZ technique [29] is used in Han-
nover. Nomatter which of the variousmodels for commu-
nication and conversation are applied, methods for giving
and receiving feedback are trained through practical ex-
ercises at all five education institutions [14], [28].
Currently, trained lay people and professional actors are
used to simulate conversation settings in Giessen, Han-
nover and Munich (see table 2, table 3 and table 5). The
actors are also included in a 360° feedback after com-
pleting the conversation simulation.
As an additional examination format, students in Hannov-
er are examined at a communication station through a
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Table 1: Questionnaire Freie Universitaet Berlin, answered by A. Pohl and M. Bahramsoltani
Table 2: Questionnaire Justus-Liebig-Universitaet Gießen, answered by B. Pfeiffer-Morhenn
Table 3: Questionnaire University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, answered by C. Kleinsorgen and S. Wissing
checklist [11] as part of an electronic objective structured
clinical examination (eOSCE) during their practical year
at the Small Animal Hospital (see table 3). An overview
of the status quo of communication education at German
veterinary education institutions is provided in attachment
1.
Discussion
Communication plays a vital role in all veterinary fields
and communication identity formation is a crucial process
that should be encouraged during the course of study
[15]. Ideally, communication education should include
about 150 compulsory training hours. Based on this
proposal for developing amodel curriculum, communica-
tion education should include 30 hours during the preclin-
ical semesters. Thereof, only 10 hours should focus on
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Table 4: Questionnaire University of Leipzig, answered by D. Bernigau
Table 5: Questionnaire Ludwig-Maximilians-University Munich, answered by C. Beitz-Radzio
theoretical basics of communication, while 20 hours
should be devoted to training how to give feedback in
small groups and thereby require students to actively
participate. During the clinical semesters, communication
education should include 36 training hours to enhance
conversation skills in veterinary-specific settings during
interdisciplinary lectures and an additional 84 hours as
part of clinical propaedeutics and the practical year, for
students to practice and apply their knowledge to various
clinical settings [26].
Obviously, none of the German veterinary education insti-
tutions have implemented or been able to implement this
yet. While compulsory classes are taught in small groups
during the clinical semesters as part of the practical year
at many universities, the lecture hours are very limited.
In addition, extracurricular classes are offered at all
education institutions. This suggests that some educators
recognize communication education as a crucial element
of veterinary education and are very enthusiastic about
creating appropriate learning opportunities for students.
Aside from the range of extracurricular courses, all stu-
dents should have an equal opportunity, which can only
be achieved by providing courses that provide places for
all interested students [26]. It has also been shown that
students prefer extracurricular classes that have a low
workload or prepare them for (examination) performance
[9], which calls the current concept into question, as it is
based entirely on voluntariness.
The fact that communication education is yet to be recog-
nized as a fully-fledged subject by the TAppV remains a
challenge for the integration into the veterinary cur-
riculum, since no department is officially responsible for
the teaching content. As a result, communication educa-
tion is shouldered by a few enthusiastic individuals and
largely funded by third-party grants. Particularly small
group teaching requires a substantial dedication of time
and staff capacities. Since there is no official recognition
of this subject, education institutions often fail tomaintain
the small number of lectures with appropriate compet-
ences to teach communication in the long term. Yet, this
is an important requirement to ensure quality improve-
ment processes andmeasures as well as secure continu-
ity for students’ education.
Currently, all veterinary education institutions are trying
to integrate extracurricular competences into the subject-
oriented curriculum, as best they can. Communication
education at all five institutions is focused on the same
learning objectives and covers the level of theoretical
application, at least, through different teaching formats
(see attachment 1). The Four-sides model is used for this
purpose at all five institutions [36], while some education
institutions use additional communication models [5],
[16], [21], [33]. Regarding models for conversation and
their application and transmission to different settings,
there are some similarities in communication education
for general veterinary conversations [19], although the
education institutions set different foci in some regards
(see attachment 1). For example, difficult conversations
are only explicitly addressed in Giessen and Hannover
[8], [29], [35]. Voluntary extracurricular classes are
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offered at all education institutions to train communica-
tion competences and voluntary or compulsory classes
are part of practical training during clinical propaedeutics,
the practical year and or a skills lab station. Seminars
and small group classes are the predominant teaching
formats for all classes regarding theoretical basics and
simulated conversation practice. Furthermore, theoretical
basics of communication are taught during compulsory
classes in a lecture setting in Giessen and Hannover, and
in a blended-learning format in Berlin. Additionally, an
extracurricular e-learning class is offered to students in
Hannover. Teaching formats that include theoretical input
as well as its practical application with constructive peer-
feedback and experienced teachers achieves excellent
results regarding effectiveness [22]. On the one hand,
this once again emphasizes the importance of explicitly
implementing communication education into the cur-
riculum. On the other hand, it demonstrates that this is
an interesting prospective research field, which adds a
research perspective to the teaching component of this
field. Moreover, results of a study found that e-learning
as well as role playing games and a combination of both
methods can be used to improve communication compet-
ences of medical and educational science students. The
combination of both methods showed the best results.
However, the e-learning course that included the assess-
ment of positive and negative examples had a higher
learning effect compared to the role-playing games [17].
This result is supported by the concept of observational
learning by Bandura [3]. The comparison of successful
and unsuccessful behaviour has a very special learning
effect on a cognitive level [18]. This realization is particu-
larly relevant, since the number of participants in e-
learning formats is unlimited, which could help realize
compulsory classes for large numbers of students.
Moreover, this interfaces with digital competences, an-
other field in need of increased recognition as an essen-
tial part of veterinary education. Finally, teaching social
and business administration skills also remain challen-
ging.
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Einbindung und Potenziale der Kommunikationslehre im
Studium der Veterinärmedizin in Deutschland
Zusammenfassung
Zielsetzung: Darstellung des aktuellen Lehrangebots im Bereich Kom-
munikation an den fünf deutschen veterinärmedizinischenBildungsstät-
Alina Pohl1
Luise Grace Klass1ten. Neben Lernzielen und individuellen Lösungswegen wird auch das
mögliche Entwicklungspotential gezeigt. Christin Kleinsorgen
2
Dora Bernigau3Methodik: Befragung der Kommunikationslehrenden an den fünf
deutschen Bildungsstätten und anschließende Zusammenfassung. Birte Pfeiffer-Morhenn4
Ergebnisse: Bisher gibt es keine rechtlich bindenden Ausbildungsvorga-
ben für Kommunikation in der Veterinärmedizin. Trotzdem erfolgt Stefan Arnhold
4
Marc Dilly4,5Kommunikationslehremittlerweile an allen fünf Bildungsstätten, wobei
sich Umfang und Formate deutlich voneinander unterscheiden. Die Christina Beitz-Radzio6
Lernziele sind überwiegend deckungsgleich und orientieren sich an den
Sandra Wissing2Empfehlungen für Day-One-Skills der European Association of Establis-
Lena Vogt1hments for Veterinary Education. Kommunikation ist an keiner der Bil-
dungsstätten als vollwertiges Fach im Curriculum integriert. Der emp- MahtabBahramsoltani1
fohlene Umfang von 150 Stunden wird an allen Bildungsstätten deutlich
unterschritten.
1 Freien Universität Berlin,
Fachbereich
Schlussfolgerung: Zur Sicherung der Kommunikationskompetenz vete-
rinärmedizinischer Absolvent*innen sollten bindende Vorgaben für die
Veterinärmedizin, Berlin,
Deutschland
Ausbildung beschlossen werden. Die Kommunikationslehre sollte als
vollwertiges Fach in alle Curricula integriert werden und außerdem
longitudinal steigernd konzipiert sein. 2 Stiftung Tierärztliche
Hochschule Hannover,
Hannover, DeutschlandSchlüsselwörter: veterinärmedizinische Ausbildung, kommunikative
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Einleitung
Eine frühe Vermittlung kommunikativer Kompetenzen für
alle Felder der Veterinärmedizin ist eine Schlüsselqualifi-
kation für den späteren beruflichen Erfolg [6]. Vorgaben
zur Kommunikationslehre sucht man in der Verordnung
zur Approbation von Tierärztinnen und Tierärzten (TAppV)
allerdings vergebens [https://www.gesetze-im-inter-
net.de/tappv/index.html#BJNR182700006BJNE000
100000]. Auf europäischer Ebene hingegen ist das The-
ma längst angekommen. Die European Association of
Establishments for Veterinary Education (EAEVE) listet in
ihren „Day-One-Skills“ sämtliche Kompetenzen auf, die
Absolvent*innen der Tiermedizin beherrschen sollten
[13]. Darunter finden sich längst konkrete Vorgaben zu
den Kommunikationskompetenzen. Idealerweise sollten
Tierärzt*innen demnach in der Lage sein, effektiv mit
verschiedenen Adressaten zu kommunizieren. Dazu ge-
hören neben Kund*innen, insbesondere Mitarbeiter*in-
nen, Kolleg*innen, Geschäftspartner*innen sowie die
Öffentlichkeit. Außerdem sollten sie aktiv zuhören und
relevante Informationen angepasst an das Zielpublikum
verständlich vermitteln können.
ImRahmen des „SOFTVETS“-Projektes wurden außerdem
zehn konkrete Felder definiert, in denen Studierende
kommunikative Kompetenzen erwerben sollen [27]. Zu-
sätzlich zu den oben genannten Kompetenzen sind hier
noch explizit die verbale, nonverbale und paraverbale
Kommunikation sowie das Strukturieren von Gesprächen
genannt. Außerdem sollten Tierärzt*innen Empathie zei-
gen können, eigene Schwächen und Grenzen aufzeigen
sowie die eigene Kommunikation reflektieren und aktiv
gestalten können. Ferner sollten Tierärzt*innen in der
Lage sein, sensible Themen zu erkennen und angemes-
sen darauf einzugehen. Die erforderlichen Kompetenzen
bilden wiederum die Grundlage für die Erarbeitung von
Lernzielen [7], [13], [26], [28]. An den deutschen Stand-
orten sind allerdings bisher keine einheitlichen Lernziele
zum Thema Kommunikation öffentlich zugänglich [32].
Aus diesen Anforderungen resultiert eine Pflicht zur Im-
plementierung der Kommunikationslehre im Studium,
auch als Voraussetzung für eine erfolgreiche Akkreditie-
rung der veterinärmedizinischen Bildungsstätten. Da je-
doch hierfür nicht dezidiert eine explizite Kommunikati-
onslehre gefordert wird [13], werden veterinärmedizini-
sche Bildungsstätten bislang auchmit Angaben zur impli-
zitenWissensvermittlung von Kommunikation erfolgreich
akkreditiert. Dennoch haben einige europäische Länder
bereits einen (longitudinalen) Unterricht im Fach Kommu-
nikation etabliert [20], [23], [34], [39]. In Nordamerika
sowie Großbritannien wird in fast allen veterinärmedizini-
schen Bildungseinrichtungen bereits Kommunikation
gelehrt, was ebenfalls mit den dortigen Akkreditierungs-
richtlinien im Einklang steht [2], [20], [34]. Kommunika-
tion wurde in das Roadmap North American Veterinary
Medical Education Consortium (NAVMEC) sogar als
„Professional Competence“ aufgenommen [1].
Inzwischen gibt es außerdem zahlreiche Studien, die sich
dem Thema gewidmet haben und den Stellenwert der
Kommunikation deutlich machen [24], [25], [30], [31],
[37]. Der spätere berufliche Erfolg als Tierärzt*in hängt
in hohemMaße mit den eigenen kommunikativen Fähig-
keiten zusammen [4]. Kommunikative Kompetenzen
haben entscheidenden Einfluss auf Kundenzufriedenheit,
Therapietreue, dem damit verbundenen Therapieerfolg
und nicht zuletzt auf die eigene Arbeitszufriedenheit [24],
[37], [38]. Dennoch ist das Fach Kommunikation in
Deutschland bislang rein rechtlich kein verpflichtender
Bestandteil der tierärztlichen Ausbildung. Es liegt also in
den Händen der Bildungsstätten, ihre Studierenden in
diesem Fach professionell auszubilden und der Kommu-
nikationslehre einen angemessenenStellenwert einzuräu-
men [28].
Um sich der Verantwortung der Kommunikationslehre in
der Veterinärmedizin in Deutschland anzunehmen, wurde
eine hochschulübergreifende Arbeitsgruppe (AG) aus der
Fachgruppe „Didaktik und Kommunikation“ der Deut-
schen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG), dem
Ausschuss Tiermedizin der Gesellschaft für Medizinische
Ausbildung (GMA) und dem Kompetenzzentrum für E-
Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Tierme-
dizin (KELDAT) gegründet. Die AG veranstaltete auf dem
DVG-Kongress 2015 einen offenen Workshop, in dem
erste Ansätze einesMustercurriculums zur longitudinalen
Implementierung der Kommunikationslehre entwickelt
wurden. Die Gruppe kam zum Schluss, dass dafür drei
Grundvoraussetzungen notwendig seien:
• eine explizite Berücksichtigung des Fachs Kommuni-
kation in der TAppV,
• die Reduktion bzw. Integration von Lehrstunden ande-
rer Fächer zugunsten der Kommunikationslehre und
• ein sichmit dem Studienverlauf steigernder Schwierig-
keitsgrad der Lehrinhalte, um im Laufe des Studiums
die Kommunikationskompetenz zu erhöhen.
Außerdem wurde eine Liste von Lernzielen erstellt. Tier-
mediziner*innen sollten demnach lernen,mit verschiede-
nenGesprächspartner*inneneineBeziehungaufzubauen,
ein Gespräch zu strukturieren sowie Informationen einzu-
holen und verständlich zu vermitteln. Außerdem sollten
sie in der Lage sein, Feedback geben und nehmen zu
können. Auch Strategien zur Kommunikation in schwieri-
gen Situationen sollten bekannt sein und angewandt
werden können. Die Vermittlung von Grundlagen der
Kommunikationslehre wurde ebenfalls in der Form von
Lernzielen berücksichtigt. Demnach sollen Definitionen
und verschiedene Ausdrucksebenen bekannt sein und
auch verschiedene Kommunikationsmodelle angewandt
werden können.
Des Weiteren wurden notwendige Kompetenzen der Do-
zierenden definiert. Auch über die konkrete Durchführung
der Kommunikationslehre, den zeitlichen Umfang,mögli-
che Zeitpunkte innerhalb des Curriculums sowie geeigne-
te Prüfungsformate wurde im Rahmen des Workshops
diskutiert [26].
Da es seit diesem Planungsworkshop 2015 keine Ände-
rung der TAppV hinsichtlich einer Berücksichtigung der
Kommunikationslehre gegeben hat, liegt es in der Hand
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der Bildungsstätten und vor allem in der Verantwortung
einzelner motivierter dozierender Tiermediziner*innen,
dieses Fach zu unterrichten.
Dieser Beitrag bildet den aktuellen Stand der Kommuni-
kationslehre an den deutschen Bildungsstätten ab, an
denen das Veterinärmedizinstudium angeboten wird
(Freie Universität Berlin, Justus-Liebig-Universität Gießen,
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Universität
Leipzig, Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen). Neben
Lernzielen und individuellen Lösungswegen geht es auch
darum, dasmögliche Entwicklungspotential darzustellen.
Methodik
Um für diesen Artikel eine Übersicht über die derzeit be-
stehende Kommunikationslehre an den verschiedenen
Standorten zu generieren, wurde ein dreistufiges Verfah-
ren gewählt. Zunächst wurde die Bereitschaft der Kom-
munikationslehrenden der einzelnen Standorte, als Au-
tor*innen an diesemArtikel mitzuwirken, abgefragt. Dies
erfolgte telefonisch bei den persönlich bekannten Lehren-
den. Es gab dabei die Möglichkeit weitere, an der Kom-
munikationslehre beteiligte Dozierende als Autor*innen
zu nennen. Anschließend füllten alle Autor*innen einen
qualitativen Fragebogen aus. Die folgenden Fragen sollten
dabei für die jeweiligen Standorte beantwortet werden:
• Welche Lehrformate gibt es?
• Welche Inhalte werden in diesen Lehrformaten behan-
delt?
• Welche Lernziele gibt es?
• Wer nimmt an den Lehrformaten teil?
• Wie viele Stunden werden unterrichtet?
• Gibt es eine Prüfung? Wenn ja, in welcher Form
(summativ, formativ)
Anschließend wurden die Ergebnisse dieser Befragung
tabellarisch zusammengefasst. Im letzten Schritt wurde
im schriftlichen Austausch gemeinsam der Ausblick in
die Zukunft diskutiert und der daraus hervorgehende
Konsensus zusammengefasst.
Ergebnisse
Die in Anhang 1 zusammengefasste Übersicht zu Lehrfor-
maten, Kursinhalten und Lernzielen an den fünf deut-
schen veterinärmedizinischenBildungsstätten zeigt, dass
Kommunikationslehre zwar in sehr unterschiedlichen
Formaten und Umfang stattfindet, bezüglich der Lernziele
jedoch große Einigkeit zwischen den Standorten herrscht
(siehe Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3, Tabelle 4, Tabelle
5). Allen Bildungsstätten gemein ist, dass die Kommuni-
kationslehre so gut wie möglich und den strukturellen
Gegebenheiten entsprechend in das bestehende System
integriert wurde. Hierbei erfolgte vor allem die Initiation
und Etablierung der Lehrformate jenseits vonWahlpflicht-
kursen an denmeisten Bildungsstätten im unterschiedli-
chen Ausmaß imRahmen von drittmittelbasierten Projek-
ten. Aber auch vor der bewussten Entscheidung zur Inte-
gration expliziter Kommunikationslehre wurden und
werden kommunikative Kompetenzen, beispielsweise
durch Beobachtungslernen, implizit vermittelt [41] und
werden auch heute noch teilweise im Rahmen anderer
Prüfungen mitabgefragt [10]. Die TAppV ermöglicht den
tiermedizinischenBildungsstätten eigeneModellcurricula
(§4 Modellstudiengang) bzw. eine eigene Interpretation
zur Verbesserung der tiermedizinischen Ausbildung zu
erproben (§3 Erprobungsklausel). So wurden teilweise
Lehrstunden bereits aus bestehenden Veranstaltungen
zugunsten der Kommunikationslehre umverteilt.
In Berlin, Gießen und Hannover erfolgt die Vermittlung
von theoretischen Grundlagen im ersten bzw. zweiten
Semester verpflichtend für alle Studierenden (siehe An-
hang 1 und Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3). In Gießen
undHannover wurden hierfür vier Stunden der Berufskun-
devorlesung zur Verfügung gestellt. Diese Berufskunde-
vorlesungwird in Leipzig dagegen vermehrt zur Förderung
der betriebswirtschaftlichen Kompetenzen genutzt. In
Berlin ist im zweiten Semester ein Blended-Learning-Kurs
im Einsatz, in dem die theoretischen Grundlagen fokus-
siert werden. Der Kurs wurde im Zuge der Umstrukturie-
rung der Querschnittslehre, welche im Rahmen des Pro-
jekts QuerVet erfolgte, entwickelt [12]. Die Stunden für
diese obligatorische Veranstaltung entstammen somit
der Querschnittslehre. Gemäß TAppV ist die Querschnitts-
lehre im Umfang von 196 Stunden verteilt auf verschie-
dene Fachsemester anzubieten. Im Fokus sollen hierbei
fächerübergreifende Veranstaltungen sowie praxisrele-
vante Inhalte und Aufgaben stehen. Damit entstand hier
dieMöglichkeit der Implementierung von einer Semester-
wochenstunde (1 SWS=14Stunden) Kommunikationsleh-
re in das bestehende Curriculum, ohne dabei die Pflicht-
stunden der Studierenden zu erhöhen.
Im Rahmen des Praktischen Jahres (9.-10. Fachsemes-
ter), und in Gießen zusätzlich im Prüfungsfach Klinische
Propädeutik, nehmen Studierende in Berlin, Gießen,
Hannover und München außerdem obligatorisch an
Übungen zur Gesprächsführung in Kleingruppen teil
(siehe Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 5). Da-
bei erfolgt zunächst eine theoretische Einführung, an-
schließendwerden unterschiedliche Gesprächsszenarien
geübt sowieGruppenfeedback gegeben. An allenBildungs-
stätten erfolgt außerdem ein Großteil der Kommunikati-
onslehre im Rahmen von Wahlpflichtkursen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten im Bereich der Vermittlung
von theoretischen Grundlagen sowie des praktischen
Übens von Gesprächssituationen mit anschließendem
Peer-Feedback.
Zusätzlich dazu bieten Hannover, Leipzig und München
Kommunikationslehre als Skills Lab-Station fakultativ an
(siehe Tabelle 3, Tabelle 4, Tabelle 5). In Berlin gibt es
im Rahmen einer Projektwoche im fünften Semester den
Communication Day als weiteres fakultatives Angebot
(siehe Tabelle 1). Dieser Tag beinhaltet neben einem
kurzen theoretischen Input die Möglichkeit, in Kleingrup-
pen in verschiedenen Szenarien die Gesprächsführung
zu üben und Peer-Feedback zu bekommen.
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Tabelle 1: Steckbrief Freie Universität Berlin, verfasst von A. Pohl und M. Bahramsoltani
Tabelle 2: Steckbrief Justus-Liebig-Universität Gießen, verfasst von B. Pfeiffer-Morhenn
Tabelle 3: Steckbrief Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, verfasst von C. Kleinsorgen und S. Wissing
Zur Vermittlung der theoretischen Grundlagen der Kom-
munikationwird an allen veterinärmedizinischenBildungs-
stätten das 4-Seiten-Modell von F. Schulz von Thun ein-
gesetzt [36]. Darüber hinaus werden in Berlin, Hannover,
Leipzig undMünchen dasModell der Transaktionsanalyse
nach Berne [5], in Hannover und München das Eisberg-
Modell [16], in Gießen undMünchen das Sender-Empfän-
ger-Modell nach Shannon &Weaver [33] sowie in Gießen
das Kommunikationsmodell nach Geißner [21] verwen-
det. Als Instrument für die strukturierte tierärztlichen
Gesprächsführung kommt in Berlin, Gießen, Hannover
und Leipzig der Calgary-Cambridge Observation Guide
zum Einsatz [19]. In Gießen und München wird dies zu-
sätzlich durch das Modell der Gesprächsführung nach
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Tabelle 4: Steckbrief Universität Leipzig, verfasst von D. Bernigau
Tabelle 5: Steckbrief Ludwig-Maximilians-Universität München, verfasst von C. Beitz-Radzio
Rogers [40] und die Fünfsatztechnik [21] unterstützt. Der
Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen wird in
Gießen und Hannover anhand des SPIKES-Modells
adressiert [8]. Hierfür werden zusätzlich in Gießen das
CALM-Modell [35] und in Hannover die WWSZ-Technik
[29] vermittelt. Unabhängig von den verschiedenen Mo-
dellen der Kommunikation undGesprächsführungwerden
an allen Standorten imRahmen der praktischen Übungen
Methoden für das Geben und Nehmen von Feedback
vermittelt und trainiert [14], [28].
Derzeit werden an den Standorten Gießen, Hannover und
München geschulte Laien und professionelle Schauspie-
ler*innen für die Simulation von Gesprächssituationen
eingesetzt (siehe Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 5).
Diese Schauspieler*innen werden nicht nur für die
Durchführung der Simulation, sondern auch für ein 360°-
Feedback im Anschluss an die Gesprächssituation mit
einbezogen.
Als weiteres Prüfungsformat wird in Hannover im Rahmen
einer elektronischen objektiv strukturierten klinischen
Prüfung (eOSCE) für Studierende im Praktischen Jahr in
der Klinik für Kleintiere eine Station zur Kommunikation
entlang einer Checkliste bewertet [11] (siehe Tabelle 3).
Eine Übersicht der derzeitigen Kommunikationslehre an
deutschen veterinärmedizinischen Bildungsstätten in
Deutschland ist in Anhang 1 dargestellt.
Diskussion
Kommunikation spielt für alle Tätigkeitsbereiche der
Tierärzteschaft eine wichtige Rolle und eine Kommunika-
tionsidentitätsbildung ist ein wichtiger Prozess, der bereits
im Studium gefördert werden sollte [15]. Idealerweise
sollte die Lehre der Kommunikation etwa in 150 verpflich-
tenden Stunden angeboten werden. Ausgehend von die-
sem „Ansatz für die Entwicklung einesMustercurriculums“
würde die Lehre im vorklinischen Abschnitt 30 Stunden
Unterricht in Kommunikation enthalten. Hiervon sollten
10 Stunden der Vermittlung von theoretischen Grundla-
gen der Kommunikation dienen, während die weiteren
20 Stunden aus Übungen zum Feedback-Geben in
Kleingruppen bestehen sollten und damit die aktive Mit-
arbeit der Studierenden erfordern. Im klinischen Teil der
Ausbildung würde dann die Kommunikation in Form ve-
terinärmedizinisch spezifischer Gesprächsführung in 36
Stunden des Querschnittsunterrichts vertiefend gelehrt
und in weiteren 84 Stunden im Rahmen der Klinischen
Propädeutik und im Praktischen Jahr in den verschiede-
nen klinischen Settings von den Studierenden aktiv ange-
wandt und geübt werden [26].
Offensichtlich ist, dass dies bisher von keiner Hochschule
in dieser Form umgesetzt wird bzw. umgesetzt werden
kann. Im klinischen Abschnitt erfolgt schon vielerorts die
verpflichtende Lehre in Kleingruppen innerhalb des
Praktischen Jahres. Der zeitliche Umfang ist jedoch stark
begrenzt. Zusätzlich werden Wahlpflichtveranstaltungen
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an allen Bildungsstätten angeboten. Dies lässt auf eine
hoheMotivation einzelner Dozierender schließen, die die
Lehre der Kommunikation im Studium als elementaren
Bestandteil der tierärztlichen Ausbildung betrachten und
sich dafür einsetzen, ein entsprechendes Angebot zu
schaffen. Jenseits des Lehrangebots innerhalb von
Wahlpflichtveranstaltungen sollte langfristig allen Studie-
renden Chancengleichheit eingeräumt werden und daher
ein Angebot zur Verfügung stehen, welches genügend
Plätze für alle Interessierten bietet [26]. Es konnte außer-
dem gezeigt werden, dass StudierendeWahlpflichtfächer
bevorzugen, die eine geringe Arbeitsbelastung beinhalten
oder auf etwaige (Prüfungs-)leistungen vorbereiten [9]
und somit ein rein freiwilliges Angebot als fraglich daste-
hen lassen.
EineHerausforderung, die Kommunikationslehre in vollem
Umfang ins Curriculum zu integrieren, besteht darin, dass
es nach wie vor nicht als ein vollwertiges Fach innerhalb
der TAppV aufgenommen ist und damit die Lehrinhalte
auch keinem Lehrstuhl offiziell zugeordnet sind. Dies
zieht nach sich, dass die Lehre der Kommunikation auf
den Schultern Einzelner und in einemnicht unerheblichen
Umfang durch die Finanzierung mit Drittmitteln getragen
wird. Gerade die Kleingruppenarbeit benötigt enorme
zeitliche und personelle Kapazitäten. Durch die fehlende
Anerkennung als Fachgebiet können häufig die nur weni-
gen Dozierenden, die die Kompetenz besitzen, um Kom-
munikation zu lehren, nicht langfristig an der Bildungs-
stätte gehalten werden. Dies jedoch stellt eine wichtige
Voraussetzung für Maßnahmen und Prozesse der Quali-
tätsverbesserung und damit der Sicherung der Kontinuität
in der Ausbildung der Studierenden dar.
Derzeit bemühen sich alle veterinärmedizinischen
Standorte im Rahmen des Möglichen, die Vermittlung
von außerfachlichen Kompetenzen in das stark fächerori-
entierte Curriculum zu integrieren. Die Lehre der Kommu-
nikation fokussiert dabei auf die gleichen Lernziele, die
an allen Standorten in den verschiedenen Lehrformaten
mindestens bis zur Anforderungsstufe der theoretischen
Anwendung abgedeckt werden (siehe Anhang 1). Das 4-
Seiten-Modell wird hierbei an allen Standorten eingesetzt
[36], während an einigen Standorten weitere Kommuni-
kationsmodelle hinzugezogenwerden [5], [16], [21], [33].
Was die Modelle der Gesprächsführung und ihre Anwen-
dung und Übertragung auf Gesprächssituationen anbe-
trifft, gibt es Gemeinsamkeiten in der Kommunikations-
lehre in Hinblick auf die allgemeine tierärztliche Ge-
sprächsführung [19], jedoch werden hier an den verschie-
denenStandorten teilweise unterschiedliche Schwerpunk-
te gelegt (siehe Anhang 1). So werden beispielsweise in
Gießen und Hannover zusätzlich schwierige Gesprächssi-
tuationen adressiert [8], [29], [35]. Zur Vermittlung der
kommunikativen Kompetenzenwerden fakultativ an allen
StandortenWahlpflichtkurse angeboten sowie fakultative
oder obligatorische Lehreinheiten in die praktische Aus-
bildung im Rahmen der Propädeutik, des praktischen
Jahrs und/oder als Übungsstation ins Skills Lab integriert.
Dabei dominieren als Lehrformate Seminare undÜbungen
in Kleingruppen, in denen theoretische Grundlagen ver-
mittelt und in Gesprächssimulationen angewendet und
geübt werden. Darüber hinaus erfolgt ein obligatorischer
Unterricht zu den theoretischen Grundlagen der Kommu-
nikation in Gießen und Hannover im Vorlesungsformat,
in Berlin im Blended-Learning-Format. Auch in Hannover
wird ein E-Learning-Kurs zur Kommunikation fakultativ
angeboten. Bezüglich der Effektivität der Lehrformate
führen die Vermittlung von theoretischen Grundlagen
sowie deren praktische Anwendung mit konstruktivem
Feedback von Peers und erfahrenen Dozierenden insbe-
sondere in Kleingruppen zu sehr guten Ergebnissen [22].
Dies unterstreicht einerseits erneut die Wichtigkeit der
Implementierung einer expliziten Kommunikationslehre
ins Curriculum. Andererseits wird aber auch deutlich,
dass sich hier ein interessantes, potenzielles Forschungs-
feld auftut, wodurch zusätzlich zur lehrenden Tätigkeit
auch die wissenschaftliche Arbeit ihren Platz finden kann.
Interessante Ergebnisse liefert außerdem eine Studie, in
der E-Learning einerseits, Rollenspiele andererseits sowie
eineKombination aus beidenMethoden zur Verbesserung
der kommunikativen Kompetenzen von Medizin- und
Lehramtsstudierenden eingesetzt wurden. Hier zeigte die
Kombination der beiden Methoden den besten Effekt.
Allerdings hatte der E-Learning-Kurs, der die Beurteilung
von Positiv- und Negativbeispielen in Videosequenzen
beinhaltete, einen stärkeren Lerneffekt als die Übungen
mit Rollenspielen [17]. Dieses Ergebnis wird unterstützt
durch das Konzept des Beobachtungslernens von Bandu-
ra [3]. Vor allem der Vergleich erfolgreichen und nicht
erfolgreichen Verhaltens hat auf kognitiver Ebene einen
ganz besonderen Lerneffekt [18]. Diese Erkenntnisse
sind insofern von besonderer Relevanz, da im Gegensatz
zu praktischen Übungen die Anzahl der Teilnehmenden
beim E-Learning nicht limitiert ist, wodurch obligatorische
Lehrveranstaltungen für große Studierendengruppen
realisiert werden können.
Hier ergibt sich eine Schnittstelle zu den digitalen Kom-
petenzen, deren Förderung in der veterinärmedizinischen
Ausbildung vermehrt einen größeren Stellenwert einneh-
men sollte. Als weitere Herausforderungen sind aber auch
die Vermittlung sozialer und betriebswirtschaftlicher
Kompetenzen zu nennen.
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